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The purpose of this study is to find the relationship between emotional 
intelligence and transformational leadership of secondary principals in Johor Bahru.  
About 217 respondents from secondary school in Johor Bahru were involved as samples.   
The study was conducted using the emotional intelligence model: Theory of 
Performance as an instrument developed by Goleman (1995) and the transformational 
leadership theory: Leadership Practises Inventory developed by Kouzes and Posner 
(2007).   Descriptive statistic was used to examine the study. The data was analysed by 
using computer software, Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) version 16.0.   
Frequencies, percentages and standard deviations were used to examine the most 
dominant of the constructs in emotional intelligence and transformational leadership of 
principals. In addition, Cronbach’s Alpha used to examine the reliability of the item. 
Meanwhile, Spearman correlation analysis statistical was used to examine the 
relationship between emotional intelligence and transformational leadership of 
secondary principals in Johor Bahru.  The findings revealed that the most dominant 
element for emotional intelligence practised by secondary school principals is self 
management with the mean score of 4.16. The most dominant behavior for 
transformational leadership practised by secondary school principals is to inspire a 
shared vision with the mean score of 4.31.  There is a strong significant relationship 
between the emotional intelligence and transformational leadership practised by 
secondary school principals in Johor Bahru. Based on findings, researcher had given 
several suggestions in order to improve emotional intelligence and transformational 
leadership practice among the principals.  Principals are recommended to have high 
level of management of emotional for the stimulation–saturated school environment. 
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Principals are urging to uphold the status quo in the quick multi-dimensional changing 
education systems.  This is due to transformational and leadership is inseparable because 
no leader is considered successful due to the ability to maintain the status quo.  In a 
nutshell, the school principal must be sent to attend leadership courses and emotion 
management.  This will encourage them to understand the difficulties and challenges 

















Kajian ini bertujuan menilai persepsi guru terhadap salingkait di antara 
kecerdasan emosi dengan kepimpinan transformasi pengetua sekolah menengah di Johor 
Bahru.  Ianya bertujuan mendedahkan sejauh mana pengetua tersebut mengamalkan 
kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasional.  Seramai 217 responden iaitu guru 
dari sekolah menengah di Johor Bahru telah terlibat sebagai sampel.  Kajian ini 
dijalankan dengan menggunakan model kecerdasan emosi: Teori Prestasi (Theory of 
Performance) sebagai instrumen yang dihasilkan oleh Goleman (1995) dan teori 
kepimpinan transformasi: Kepimpinan Amalan Inventori (Leadership Practises 
Inventory) dihasilkan oleh Kouzes dan Posner (2007).  Statistik deskriptif telah 
digunakan untuk kajian ini. Data yang diperolehi dianalisis dengan menggunakan 
perisian komputer, Pakej Statistik untuk Sains Sosial (SPSS) versi 16.0.   Frekuensi, 
peratusan dan sisihan piawai telah digunakan untuk menilai konstruk yang paling 
dominan dalam membina kecerdasan emosi dan kepimpinan transformasi pengetua.  Di 
samping itu, Alpha Cronbach digunakan untuk menilai kebolehpercayaan item.  Korelasi 
Spearman analisis statistik telah digunakan untuk mengkaji hubungan antara kecerdasan 
emosi dengan kepimpinan transformasi pengetua sekolah menengah di Johor Bahru.  
Hasil kajian menunjukkan bahawa elemen yang paling dominan bagi kecerdasan emosi 
yang diamalkan oleh pengetua sekolah menengah adalah pengurusan diri (self 
management) dengan skor min 4.16.  Tingkah laku yang paling dominan untuk 
kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh pengetua sekolah menengah adalah 
tingkah laku memberi inspirasi visi yang dikongsi bersama (inspire a shared vision) 
dengan skor min 4.31.   Terdapat hubungan yang signifikan yang kuat antara kecerdasan 
emosi dan kepimpinan transformasi yang diamalkan oleh pengetua sekolah menengah di 
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Johor Bahru.  Berdasarkan dapatan kajian, penyelidik telah memberi beberapa cadangan 
untuk meningkatkan kecerdasan emosi dan amalan kepimpinan transformasi di kalangan 
pengetua.  Pengetua adalah disyorkan mempunyai tahap pengurusan emosi yang tinggi 
untuk persekitaran sekolah yang berbeza.  Pengetua digesa untuk mengamalkan status 
quo dalam pelbagai dimensi sistem pendidikan yang cepat berubah.  Secara ringkasnya, 
pengetua sekolah perlu dihantar untuk menghadiri kursus-kursus kepimpinan dan 
pengurusan emosi.  Ini akan menggalakkan mereka untuk memahami masalah dan 
cabaran yang dihadapi oleh mereka dalam memimpin sebuah organisasi yang sentiasa 
mengalami perubahan dan kerumitan. 
 
 
 
 
 
 
